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Abstract
This paper analyzes the role of the individual labor dispute solution system which administra-
tion of justice and administration perform. Labor referee system is a system by administration of
justice, and each system in labor bureau and labor relations commission is based on administra-
tion. Each system has a peculiar organization and is characterized by the form of the organization.
Here, the scheme of the individual labor dispute solution system is understood from the bargain-
ing theory, and some theoretical foundation is given.





































































































平成９年 3854 700 334 - - -
平成14年 3455 782 424 72 248 95






平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総合労働相談件数 625,572 734,257 823,864 907,869 946,012 997,237
うち民事上の個別労働
紛争相談件数




































































































































































































































平成15年度 291 5,352 - 2,443
平成16年度 318 6,014 - 2,519
平成17年度 294 6,888 - 2,446
平成18年度 300 6,924 1,163 2,035































































平成15年度 64.2％ 28.1％ 7.7％ 71.8％ 19.5％ 8.7％ - - -
平成16年度 66.4％ 26.5％ 7.1％ 65.8％ 26.6％ 7.6％ - - -
平成17年度 63.5％ 27.9％ 8.6％ 54.6％ 29.1％ 16.3％ - - -
平成18年度 63.7％ 30.5％ 5.8％ 65.6％ 28.0％ 6.4％ 5.2％ 30.6％ 64.2％
























































































































































































使用者 労働者 提案１ 提案２
提案１（要求） 1 ，-1 1 ，0









使用者 労働者 提案１ 提案２
提案１ -1 ，-1 1/2 ，-1/2

















使用者 労働者 提案1 提案2
提案１ 1 ，1 0 ，0










使用者 労働者 提案１ 提案２
提案１ 1 ，1 5 ，0
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